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Herbal medicines are made from herbs to treat or prevent disease which has been 
used since ancient.  This present study was undertaken to investigate antioxidant and 
antibacterial activity of leaf-stem, root and whole plant of Acalypha indica by using 
aqueous-ethanol, aqueous-vinegar and water as solvents. Soxhlet apparatus was 
utilized in preparing the extracts by using fresh sample. All samples were evaluated 
for antioxidant activity by using DPPH assay and antibacterial activity, which 
assessed through disc diffusion method. Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa were used to analyze the 
antibacterial activity at different concentration of the extracts. Aqueous-ethanol 
extract of leaf-stem was found possessing highest activity of antioxidant with IC50 at 
21 µg/mL. Meanwhile, all parts of aqueous-ethanol and aqueous-vinegar extracts 
were susceptible against all those bacteria whilst water extracts were resistance. 
Presence of bioactive compounds such as flavonoids, phenolic compounds and 
alkaloids would be the vigor core of those activities. This study suggests the latent 
potential of Acalypha indica to be used as natural source for herbal medicine or any 
















Ubatan herba diperbuat daripada tumbuhan herba untuk merawat atau mencegah 
penyakit dan telah digunakan sejak dahulu kala. Kajian ini dijalankan untuk 
menyiasat kadar aktiviti antioksida dan antibakteria bagi ekstrak daun-batang, akar 
dan keseluruhan pokok Acalypha indica  dengan menggunakan akueus-alkohol, 
akueus-cuka dan air sebagai bahan pelarut. Radas Soxhlet digunakan untuk 
penyediaan ekstrak dengan menggunakan sampel segar. Aktiviti antioksida bagi 
kesemua sampel dinilai dengan menggunakan ujian DPPH, manakala aktiviti 
antibakteria dinilai melalui kaedah ‘disc diffusion’. Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis, Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa telah 
digunakan dalam menganalisis aktiviti antibakteria pada kepekatan ekstrak yang 
berbeza. Hasil menunjukkan, ekstrak akueus bagi daun-batang mempunyai aktiviti 
yang tertinggi dengan IC50 pada kepekatan 21 µg/mL. Kesemua bahagian pokok bagi 
ekstrak akueus-etanol dan akueus-cuka berupaya menentang bakteria-bakteria 
tersebut, manakala ekstrak air gagal menentangnya. Kehadiran kompoun bioaktif 
seperti flavonoid, kompoun fenol, dan alkaloid adalah teras utama yang 
menyumbang kepada aktiviti-aktiviti itu. Kajian ini membuktikan kebolehan 
terpendam Acalypha indica untuk dimanipulasi sebagai bahan semulajadi dalam 
perubatan herba atau mana-mana industri yang berkenaan.  
 
